Gastric Metastasis from Renal Cell Carcinoma 20 Months after Radical Nephrectomy : A Case Report by 前田, 高宏 et al.
Title腎癌術後20カ月目に胃転移をきたした1例
Author(s)前田, 高宏; 小堺, 紀英; 西山, 徹; 石井, 建嗣; 杉浦, 仁; 中村,薫








前田 高宏1*，小堺 紀英1，西山 徹1**
石井 建嗣1**，杉浦 仁2，中村 薫1***
1川崎市立川崎病院泌尿器科，2川崎市立川崎病院病理診断科
GASTRIC METASTASIS FROM RENAL CELL CARCINOMA 20
MONTHS AFTER RADICAL NEPHRECTOMY : A CASE REPORT
Takahiro Maeda1, Norihide Kozakai1, Tooru Nishiyama1,
Taketsugu Ishii1, Hitoshi Sugiura2 and Kaoru Nakamura1
1The Department of Urology, Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital
2The Department of Surgical Pathology, Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital
Metastatic lesions from renal cell carcinoma (RCC) commonly occur in the lung and bone, gastric
metastasis has rarely been reported in the literature. We present herein a case of a man with gastric
metastasis from RCC. A 49-year-old male was admitted to our hospital complaining of dyspnea on exercise.
He had undergone right radical nephrectomy due to RCC two years ago (T3a N0 M1), followed by
postoperative immunotherapy with interferon-α and interleukin 2. Gastrointestinal endoscopy revealed a
solitary polypoid lesion about 20 mm in diameter in the greater curvature of the middle gastric body.
Endoscopic needle biopsy revealed poorly differentiated adenocarcinoma. Partial gastrectomy was
performed and histologic examination of the resected specimen conﬁrmed diagnosis of clear cell renal
carcinoma. Metastasis of any cancer to the stomach is quite uncommon. In particular, gastric metastasis
from RCC is extremely rare. To our knowledge, this is the 15th case of gastric metastasis from RCC
reported in Japan.
(Hinyokika Kiyo 55 : 137-140, 2009)
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M1）．腫瘍は右腎中下極外側に存在し径 6 cm 大で病
理診断は renal cell carcinoma，clear cell type，pT3a，
G2＞G1＝G3，INFα v (＋) であった (Fig. 1) (Fig. 2）．
両側肺転移に対しては術後から補助療法として，





Fig. 1. Computerized tomography with contrast
enhancement revealed a hypervascular mass
on the upper pole of right kidney.
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を行っていたが，肺病変は若干の増大傾向であった．
2006年 6月の受診時に労作時の息切れの訴えがあっ
た．採血で貧血 (Hb 7.0 g/dl) を認めたため，消化管
出血の可能性を考え，上部・下部消化管内視鏡検査を
行った．下部消化管に問題は認めなかったが，上部消









入院時検査所見 : 血算では Hb 7.0 g/dl，Ht 23.7
％，MCV 79.3 ﬂ と小球性低色素性貧血を認める以外
異常はなかった．生化学検査では BUN 15 mg/dl，Cr
1.2 mg/dl とクレアチニン値の軽度上昇を認めた．
又，Fe 18 μg/dl と血清鉄の低下を認めたが，VitB12
887 pg/ml，葉酸 3.0 ng/ml は異常はなかった．
腫瘍マーカー : IAP 690 μg/ml，CA19-9 42.4 U/ml
と軽度上昇を認めた．CEA 2.0 ng/ml は異常はなかっ
た．
検尿一般 :定性 蛋白（−），糖（−）．尿沈渣 ;白
血球 ＜1/HPF，赤血球 ＜1/HPF．尿細胞診 ; class II
上部消化管内視鏡 : 胃体中部大弯前壁に径 2 cm 大
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Fig. 2. Macroscopic and microscopic ﬁnding (HE
stain) of primary renal cell carcinoma.
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Fig. 3. Upper gastrointestinal endoscopy revealed a
solitary polypoid lesion in the greater
curvature of the middle gastric body.
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Fig. 4. Microscopic ﬁndings of metastatic lesion of
RCC. The tumor showed solid nets
composed of clear cells with vascular
invasion.
































































Table 1. Summary of renal cell carcinoma with gastric metastasis
報告者 年 年齢 性別 腎臓病変 症状 期間 他臓器転移 治療 予後
1 Nakamura 1984 65 男 左 黒色便 9年 脳，肺，小腸 胃部分切除 33日死亡
2 Okamoto 1989 70 女 ― めまい，血便 1年 左前腕 ― ―
3 Otowa 1992 61 女 左 吐血 同時 転移なし 胃全摘 3カ月死亡
4 Nakajima 1996 ― ― ― ― ― ― ― ―
5 Odori 1998 55 男 左 なし 5年 転移なし 胃全摘 17カ月生存
6 Yokota 2000 47 男 右 心窩部痛 6年 両肺 内視鏡切除 ―
7 Sugamoto 2002 40 男 左 胸焼け 4年 転移なし 内視鏡切除 9カ月生存
8 Kawai 2003 77 男 左 貧血 9年 肝 胃全摘 ―
9 Fumoto 2003 64 男 左 貧血 13年 肝，肺 胃全摘 ―
10 Hara 2003 69 男 右 胸焼け 8年 両肺 内視鏡切除 ―
11 Kimura 2004 53 男 右 なし 20カ月 ― 幽門側切除 ―
12 Watanabe 2004 70 男 右 めまい 8年 両肺 胃部分切除 ―
13 Tatsuzaki 2005 74 男 左 なし 9年 脳，肺 ― ―
14 Ono 2005 68 男 右 黒色便 15年 両肺，左腎 内視鏡切除 5カ月生存
15 Our case 2007 49 男 右 労作時呼吸苦 20カ月 両肺 胃部分切除 15カ月死亡
― : 記載なし
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